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Concentration of Cefoperazone in the Cerebrospinal Fluid: 
Comparison with lg and 2g One-shot Intravenous Injection 
:¥[ASATSU:¥'E lSHIKA¥L＼川idHAJll¥IE HA:XDA 
D<'partment of :¥eurosurgery, Faculty of :'ledicine, Kyoto Cniversity 
Concentration of cefoperazone, a new semisynthetic cephalosporin, in the cerebrospinal 
fluid （、SF)w川 investigatedone to three hour日after1 g or2 g one shot intravenous injection in 
26 neurosurgical patients. Most of them were subacute or chronic hydrocephalus after subarach-
noid hemorrhage. 
In a group of 1 g one shot injection (l¥' =12），ぐSFconcentration of cefoerazone was 0.80土
0.37 /Lg/ml (mean土SD)at one hour, 1.12土0.35μ.g/ml at two hours and 0.84土0.22/Lg/ml at 
three hours. In the group of 2 g one-shot injection (:¥" = 14）、 2.03土0.78μ.g/ml at one hour, 
3.31土0.99μ.g/ml at two hours and 2.39土0.75μ.g/ml at three hours. Although statistical 
significance was not obtained‘there、a吋aclear tenden「yof higher concentration in the group of 
2g O町一shoti吋E「、tion.
In about 50% of this group‘（、自Fcon＜、entrationwas above the level of75% '.¥TIC、forstaphylo・
coccus aureus one to three houres after injection. Further、inless than one third of this group, 
it was above the level of 75° 0 :¥IIC for pseudomonas aeruginosa. 
Thus, present data suggest the usefulness of 2 g one shot intravenous injection for obtaining 
highぐSFconcentration of cefoperazone. even in cases of relati＼でIvmild disruption of blood-
brain barrier. 
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測定は E Coli. NIHJを試験｜長！とする bioassayに
よった 検定はF検定が等分散の場合には Student"s
T testを，また等分散でない場合には Welch・s T test 
を用いた．
結 果
1 g投与群 IN=2）の 1時間値， 2時間値はともに
<0. 5μ日nilから 2.25 μ日 ml, 3時間ではく0.5μg 
から 1.5 μ日 mlであった．一方， 2日投与群 IN=14) 
では1時間でく0.5 μg/mlから 4.55 μg/ml, 2時間

















































:VIICである 1.75 μιmlを超えているものは lg投
与群では 1 時間で12.5~ぢ， 2時間で57.l~弘 3 時間で
は0%であったのに対して， 2g投与群では1時間で














lg 1時間 1 8 o. 80 o. 37 



















lg 3時間 1 6 




μg,mlから 7.25 μg mlであった（表1) .両群を比
較すると（表2), 1時間では 1g投与群（N=8）は




時 mlとして計算した.) 2時間でも lg投与群（N=
7）で l.12~0.35µg rnl. 2g投与群（N=9）で 3.31
土0.99/rnlとやはり 2g投与群に高い傾向を認めたも
のの Welch＇、Ttestでは2.091と有意差を認めなかっ
た．また， 3時間では lg投与群（N=6）は 0.84士
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2) 1 g投与群では1時間（N=8）で 0.80土0.37 μg/ 
ml （平均±標準誤差） 2時間（N=7）で 1.12±0.35 
附；ml, 3時間（N～6）で 0.84土0.22 μg/ml, 2 g投
与群では1時間（N=6）で 2.03士0.78 μg/ml, 2時間
(N～9）で 3.31土0.99 μg/ml, 3時間（N=lO）で
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